





























 2　William S. Rubin, William S. Rubin, Modern Sacred Art and the Church of Assy, Columbia UP, 1961, p. 10. 
ルオー自身，サン・シュルピスの美術について問われたとき，単に「そんなものは存在しない」
と無視したという。同書，96頁
 3　Marie-Alain Couturier（1897-1954）。自ら考える新しい時代の「聖なる芸術（Art sacré）」の実現
として 1950年にアッシ（Assy）に全恩寵のノートルダム教会（Notre Dame de Tout Grâce）を建て，
ルオーを始め，ボナール，レジェ，シャガール，マチスらに装飾を依頼した。クチュリエの「聖
なる芸術（Art sacré）」については，クチュリエ自身の文章もあり，改めて考察する。Marie-
Alain Couturier, Art et liberté spirituelle, Paris, 2008. まずは柳前掲書の 83-84頁。アッシの聖堂につ





























の表現を宗教的経験の教義的側面の再現よりも重要視したことにある（The modernist privileging 
of individual expression over the representation of the doctrinal component of religious experience is 
also one cause of the increasing divergence in our century between organized religion and art of the 
first rank）」と書く。Michael Paul Driskel, Representing Belief : Religion, Art, and Society in Ninteenth 


































ン・ゴルドンの本は入手できていないが，Jan Gordon（1882-1944）, Modern French Painters, Lon-
















































（Leon Battista Alberti 1404-72）のいう「窓」としての絵画ではない。窓を通して神を見
るのではなく，内面を吐露するのであり，その区別をワルター・ベンヤミン（Walter Ben-
















考のスペクトル』ちくま学芸文庫，2010年，107頁。Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Band 






















の創世記のアダムの創造のときに，神がアダムに吹き込んだ「命の息（πνοη ζωης : the 




































先駆的研究はアメリカの神学者ディアレス（William A. Dyrness 1943- ）によってなされ











28　Sou Yun Kang, Rouault in Perspective : Contextual and Theoretical Study of His Art, Lanham, 2000, pp. 
1-3
29　William Dyrness, Rouault : A Vision of Suffering and Salvation, Michigan, 1971












るのは，現代日本のキリスト教の最も自覚的に日本的な神学（the most self-consciously 
Japanese of the current theological tendencies in Japan）32として評価される北森嘉蔵（1916-














して同じ側にたって戦わねばならない（There is a direct lineage from Christianity and 
Marxism ; yes, Christianity and Marxism should fight on the same side of the barricade against 




32　Carl Michalson, Japanese Contributions to Christian Theology, Philadelphia, 1960, p. 73
33　中村雄二郎「高田博厚との出会い」，高田博厚『薔薇窓から』（1972年，筑摩書房）所載，319頁





















【図 2】　 Stephen Schlosser（ed.）, Mystic Masque : Semblance and Reality in Georges Rouault 1871-1958, 
Boston College, 2008, p. 466
【図 3】　http://www.rouault-paintings.com/introduction.htm
【図 4】　 『没後 100年 五姓田義松─最後の天才』展カタログ，神奈川県立歴史博物館，2015年，133頁，
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Robert S. Nelson, Visuality Before and Beyond the Renaissance, Cambridge, 2000.　Georgia Frank, The 
Memory of the Eyes : Pilgrims to Living Saints in Christian Late Antiquity, California, 2000.　Bissera V. 
Pentcheva, The Sensual Icon : Space, Ritual, and the Senses in Byzantium, Pennsylvania, 2010.　J.M.F. 
Heath, Paul’s Visual Piety : The Metamorphosis of the Beholder, Oxford, 2013.　また美術全般にわたっ
ては次の論文集が注目すべきである。確実に美術史研究の新展開を示す。Sally M. Promey（ed.）, 
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【図 4】
五姓田義松
1855-1915
チャールズ・ワーグマン
（Charles Wirgman 1832-91）画作像
23.3×16.2 cm
五姓田義松旧蔵
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【図 5】
松岡壽
1862-1944
『工部美術学校教場』
【図 6】
Cy Twombly
1928-2011
